












Regional Characteristics of the Francophone Population in Canada :

















In this paper, mainly based on the 2016 census, the regional characteristics of the francophone
population in Canada is examined particularly with regard to age distribution in Canada, prov-
inces, and with special attention being accorded to some Ontario census divisions. In Canada,
where both English and French are official languages, francophones are concentrated in the east-
ern parts of the country, and while they are a majority in most census divisions in Québec and in
some divisions in New Brunswick and Ontario, they are a minority elsewhere. With regard to
age, the largest concentration is in their fifties, and francophones are aging remarkably quickly
especially outside Québec. According to an analysis of the age composition in some Ontario cen-
sus divisions where Franco Ontarians concentrate, aging is more marked in northern Ontario than
in eastern Ontario. This indicates that proximity to large cities may be an important factor for the

































































































































































（Craig and Dagenais 2009）。現在でもエドマンズ
トンのドラッグストアではモントリオールのフラ







































































































































カナダ 35,152 57.3 21.1 21.6 68.3 11.9 17.9 1.9






















































































































３）Provencher, C., Milan, A., Hallman, S., and D’Aoust, C. 2018.“Fertility : Overview, 2012 to 2016（Report on the



























Census of Canada 2016により作成
図 3 カナダにおけるフランス語話者人口の年齢階級別人口構成（2016年）






















































































（約 5万 6千）、グレーターサドバリー（約 4万 1
千）に次ぐのが、割合では 1.4％にすぎないトロ























５）«Le drapeau franco-ontarien : origine et histoire», Le Droit, le 23 septembre 2016.
６）«Le drapeau franco-ontarien : origine et histoire», Le Droit, le 23 septembre 2016.
７）動画共有サイト YouTube にはノートル・プラスを紹介する動画が多数掲載されている。たとえば、https : //
www.youtube.com/watch?v＝KFGgdadQNC0（最終閲覧日：2019年 10月 29日）、https : //www.youtube.com/
watch?v＝Lj2XG2zMtH4（最終閲覧日：2019年 10月 29日）など。








Census of Canada 2016により作成
図 6 オンタリオ州によるフランス語サービス提供地域（2019年）
Ministry of Francophone Affairs ホームページにより作成































































































１０）1990年代末から 2000年代初めにかけて活躍したカントリー歌手シャナイア・トゥエイン Shania Twain の故郷
として有名である。
図 9 グレーターサドバリー統計区におけるフランス語話者人口の年齢階級別人口構成（2016年）
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────────────────────────────────────────────
１１）オンタリオ州ではフランス語に公用語の地位が与えられていないものの、フランス語サービス法などによって
フランス語の地位はかなり改善されつつあり、2016年にはトロント地域にフランス語を教授言語とする大学
を設置する準備が進められていた。しかし、2018年 11月にフォード政権は大学設置の見直しを決定し、宙ぶ
らりんの状況に陥っている。
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